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The purpose of the study is to use a cone beam CT for the radiation therapy. A cone beam CT system 
attached to a linear accelerator has no collimator to avoid scattered photons originated in a patient body. 
So the reconstructed CT values are affected by scattered photons, as a result of it, the CT values are 
inaccurate. To remove the scattered photons, a scatter kernel method was used in the process of image 
reconstruction with a maximum likelihood expectation maximization method. The feasibility of the 
proposed method was evaluated with the result of segmented regions comparing the multi-slice CT and 
scatter corrected cone beam CT image. Our proposed method could segment the bone, soft tissue and lung 
areas as well as with the result of the multi-slice CT images. 















分布の計算を行ううえで必要となるのが、X 線 CT 画像
である。 

























































λn 反復回数 n 回での推定画像 
Pi 実測投影データ 
Ci,j 画素 jで放出された光子の投影経路 iでの検出確率 
 






























































































作る方法(Segmented-Region method: SR 法)である。SR
法では、マルチスライス CT 画像及びコーンビーム CT
画像から骨、肺、軟部組織の順に領域分割を行い、コー
ンビーム CT 画像の領域内に、マルチスライス CT 画像
から得られた CT 値を置き換えて合成画像を作成した。
線量計算精度に関しては、マルチスライス CT 画像、コ
ーンビーム CT 画像、散乱線補正後のコーンビーム CT
画像をそれぞれ比較して評価を行った。評価は実測線量
点と再近傍の線量点との距離を評価指標とした、線量分
布の位置誤差による(distance to agreement: DTA)解析
[5,6]と線量の差と線量分布の差の 2 つの評価指標を統合
して 1つの評価指標として検証する γ 解析法[7]を用いた。 
それぞれの解析法では理想データと実測線量の差を求め、
その差が 1 以下となる場合は pass、それ以外を fault とし
て pass rate(%)を計算して評価指標とした。いずれの解析








   
(a)マルチスライス CT 画像 (b)コーンビーム CT 画像  
図 1 肺データ 
 
  
(a)マルチスライス CT 画像 (b)コーンビーム CT 画像 
図 2:直腸データ 1 
 
  
(a)マルチスライス CT 画像 (b)コーンビーム CT 画像 

































図 5:コーンビーム CT による直腸データ 1 
 














の pass rate(%)を示している。 




表 2  肺データを用いた DTA 解析結果 





表 3  肺データを用いた γ 解析結果 








表 4  直腸データを用いた DTA 解析結果 





表 5  直腸データを用いた γ 解析結果 
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